














2001年 1月26日午前 8:46 (現地時間)に、インド西部の Guj訂at州 Kutch(Kachchh)地
方、 Bhuj市の東方約20kmを震源とするマグニチュード Mw=7.7(USGS， IMD)の大地震

















ド西部の Gujarat州 Kutch(Kachchh)地方、 Bhuj
市の東方約20kmを震源とするマグニチュード
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(Banni Plains)および④砂漠部 (Rannof Kutch & 
Little Rann of Kutch:ただ、し雨季には氾濫原)の4
っから成り、これら4つの地形の境界には、ほぽ






















~- .事 唱量a 師
図3 Kutch地方の過去の地震と断層
め、 1819年の Allahbund地震 (M8)， 1993年 Latur


























I Institute I ML I M. I Mw I LAT I ωN I H I Plane 1 Plane 2 日平1
(N) (E) km S佐ike Dip Rake S住ike 四p Rake (cm) 
HARVARD 7.4 23.45 70.34 18 65 50 50 297 54 127 
USGS 7.9 7.5 23.40 70.32 22 60 66 62 292 36 136 
品fSC 8.1 7.4 23.35 70.83 23 64 60 65 283 33 115 
ERI 7.9 7.4 18 78 58 51 276 33 105 540 
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図8 インド、西部地震における等震度線図(Meguro品Hi sada) 





























Fukushima el al. (1990) _._-_. 
Joyner&勘ore(1981) 













Bachau， Anjar， Chobari， Gandhidham で約 600~














































図13 断層運動に伴う地盤変状(応用地質側による Budarmora村付近の畑の中のクラック)8) 
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(a) Viramgam-Gandhidham(Braod Gauge:BG) 
(b) Gandhidham-Bhuj(BG) 
(c) Viramgam-Okha(BG) 






















































図35 Godra Riverに架かる Dhagadhala橋の被害
図36 Hadakiya Creek橋の被害(床版の波打ち)


































































及ぶ9つのパース (No.1 "-'No. 9 )がある(図43)。













































































































②Oil India : Friend Associationに比べてタンクの
被害が小さかったが、周辺地盤の液状化によるタ
ンクの傾斜などが見られた(図58)。









































Kutch地域では、砂漠部 (Rannof Kutch & Little 


























































































である Bh吋， Anjar， Bachau， Raparなどでは卓越
周期は比較的短くO.1秒前後を示した。我国では通
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図74 常時微動の観測波形のスベクトルの例
W' 10' 10' 10' 
PerIod (s) 
表2 常時微動観測の実施地点および解析結果の概要
観測場所(地名) 記号 観測地点 観測位置 車越周期 (sec)
AD16-11 被災市街地内 地盤 0.6 
AmdOl 被災市街地肉 地盤 0.2 
Ahnedabad AD16-44 合一ジ・ホT ル 地盤 0.3 
Pasof; ce パスポ ト・オフィース 地盤 0.3 
Pasof; cedg パスポート・オフィース 建物屋上 Table7-2 
Anjar Anjar 被災市街地肉 地盤 0.06 
Bavhau Bach 被災市街地内 地盤 0.05 
Substn 変電所 地盤 0.06 
Bhuj 
Buj; 建物倒壊地点 地盤 0.07 
Hosp; ta 13f 赤十字病院 建物3階 Table7-2 
Hadak; ya Creek HA-ll ハダキヤーウリーヴ橋 橋桁上 0.3 
Brg一1 ハダキヤ・ヲリーク橋 地盤 0.9 
Cha-l1 チャング・ダム 提頂部 0.12 
Cha-22 チャング・ダム 提頂部 0.11 
Cha-33 チャング・ダム 提頂部 0.11 
Chang Dam Cha-44 チャング・ダム 提頂部 ? 
Chang; -1 チャング・ダム 提頂部 0.1 
Chang; -2 チャングダム 提頂部 0.11 
Chang ;-3 チャング・ダム 提頂部 0.1 
Manfera Fault-l 断層付近 地盤 0.4 
Rapar RAPA-l 被災市街地内 地盤 0.22 
Gan-ll 被災市街地内 地盤 0.17 
Gan-22 被災市街地内 地盤 0.13 
Gandh ;dham Gan-33 被災市街地内 地盤 0.18 
Gand4 被災市街地内 地盤 0.33 
Gand5 被災市街地肉 地盤 0.23 
Gand6 被災市街地内 地盤 0.25 
Horbor カンドフ港事務所 地盤 0.5 
Kand I a Port Horbu;ld カンドフ港事務所 建物3階 Table7-2 
Hortower 力ンドヲ港事務所 監視塔6階 Table-7-2 
Gandh; dham 
Hote I gj シャ マ・デザート・リゾートホ7ル 地盤 0.2 
Hote Igj3f シャーマ・デザ ト・リゾ トホナル 建物3階 Table7-2 
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建物の微動観測結果
Buildin~ Number of Storie~、 Building Type Natural Period (sec) 
Lg. Comp 0.55 
Passport Of白ce IOF RCFrame Tr. Comp 0.45 
Ve. Comp ? 
Lg.Comp 0.19 
Sharma Desert Resort 3F RCFrame Tr. Comp. 0.15 
Ve. Comp. 0.19 
Lg. Comp. 0.2 
Kandla Port Building 3F RCFrame Tr. Comp. 0.2 
Ve. Comp 0.18 
Lg. Comp 0.55 
Kandla Port Tower 6F RCFrame Tr. Comp 0.45 
Ve. Comp 0.5 
Lg. Comp 0.17 















































































岩楯・荏本:2001年インド西部Kutch地震 (Mw7.7)の被害調査 51 
期は Ahmedabadで O.2~O. 6秒と比較的長い周期
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Report on Darnage Investigation due to the 2001 Kutch 
(Westem India) Earthquake (Mw7.7) 
Takahiro Iwatate* and Takahisa Enomoto** 
*Graduate School of Engineering， Tokyo Metropolitan University 
~吋'Facultyof Engineering， Kanagawa Univ巴rsity
Comprehensive Urban Studies， No.75， 2001， pp.25-52 
Kutch region in Gujarat State of India was severely shaken by a powerful earthquake at 8:46am on 
26 January 2001 of the India Standard Time， which has b田nthe most damaging earthquake in the last 
five decades in India. This M7.7 earthquake is the first to hit metropolitan cities of India in the recent 
times and the modern industrial constructions. The hypocenter was placed at a shallow depth of about 
17km below the surface and the fault plane solutions indicated predominantly reverse faulting along a 
moderately dipping， nearly east-west trending fault plane with a slight sinistral sense. The quake have 
caused diluted surface fault rupture. Over 20，000 persons are reported to be dead and over 166，000 
injured. The estimated economic loss due to this quake is placed at around $5 billions. The entire Kutch 
region of Gujarat sustained highest damage with maximum intensity of shaking as high as X on the MSK 
intensity scale. Several towns and large villages， like Bhuj， Anjar， Vondh and Bachau sustained 
widespread destruction. The investigation by the earthquake engineering sub-committee of The Japan 
Society of Civil Engineering (JSCE) has been undertaken between March 16 and 24， 2001 for such 
purpose. The investigation on the 2001 West India earthquake cov巴redvarious aspects of the earthquake. 
Specifically， the geology， tectonics and seismicity of the earthquake region， characteristics of strong 
motion records， damage to buildings， infra structures， geotechnical structures and lifelines have b巴en
investigated and also the microtremors were measured at several places in the damage investigated area 
on the ground surface and on the structures in order to estimate the predominant period of grounds and 
structures. The outcomes of this investigation are presented and discussed in this report. 
